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  When we design a circuit element in a millimeter region, it is very important to estimate a complex 
permittivity of a dielectric material. We have developed a new calculation method for evaluating a permittivity 
of a dielectric material by using WG（Whispering Gallery） Mode on a spherical dielectric resonator.  In this 
paper, we present a new technique by using the WGM on a spherical dielectric resonator and Newton method to 
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TEモードの複素比誘電率 rH  は，(1)式と (3)式，TMモードのそれは，(2)式と (3)式に，球の半径ａ
と  M方向共振次数n，複素共振周波数を代入することにより得られる．複素共振周波数は ,実験によ
り得られる共振周波数の実数部と虚数部である．これは共振周波数の実験値Ｆと無負荷Ｑ値の実験値
  uQ を次のような複素共振周波数の概念を導入することにより得られる．
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よって（1）式は，
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となる．また，球ベッセル関数の微分には，次のような関係式がある [9]．
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よって（7）式は
55
               ^ ` 0
11111111
   kykjkykjikjkjkjkj nrnnrnrnrnnrnr HH    (9)
今材料の誘電率を実数とみなし，共振周波数を複素数とする．
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ここで IR ff !!  より，(13)式中の第二項は省略できる．
よって ,
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同様に２項目以降は
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虚数部も同様に
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式 (22)より
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